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ンタニル １５ m gを用いた脊髄くも膜下麻酔を選択した。薬
剤投与１０分後で第４胸髄レベルまでの麻痺域を得たのちに
手術を開始した。麻酔時間は５２分，手術時間は３２分，輸液

























































































アトニン-O®：クロロブタノール ５ mg ／アンプル
ディプリバン ®：ダイズ油 １００ mg，精製卵黄レシチン １２ mg，EDTA ０．０５５ mg，濃グリセリン ２２．５mg
エスラックス ®：酢酸ナトリウム水和物，塩化ナトリウム
ネオシネジン ®：亜硫酸水素ナトリウム ０．１ mg ／アンプル，塩化ナトリウム，クエン酸水酸化ナトリウム
●添加剤に塩化ナトリウム，希塩酸，pH調整剤，その他を含有する薬剤
フェンタニル ®：塩化ナトリウム ４５ mg
アルチバ ®：グリシン １５ mg，pH調整剤
ポプスカイン ®：塩化ナトリウム ９ mg，pH調整剤
パルタンＭ注 ®：塩化ナトリウム ９ mg，pH調整剤
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Emergency Cesarean Section in a Pregnant Woman with Aspirin Intolerance
Yuka OSAKI*, Takahiro SUGIURA*, Misa KAJITANI* and Takehiko KANEKO*
* Department of Anesthesia, National Hospital Organization Tokyo Medical Center
We report a 38 year-old parturient with aspirin-intolerance 
who underwent ２nd emergency cesarean section.　She 
underwent a skin test because of multi-drug alergy, and 
the results suggested that spinal anesthesia could be 
acceptable.　She underwent spinal anesthesia and both she 
and the baby were wel.　There was no adverse event 
during the cesarean section.　We considered that it is 
quite important to recognize the potential complications 
and to focus on the risk factors preoperatively to prevent 
anaphylaxis.
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